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Abstract 
An on-line monitoring system for the toxicity assessment of chemicals using Daphnia 
magna was studied. The behavior of Daphnia magna in micro well plates for organophosphorus 
pesticides (OPs) was observed through a web camera connected to a personal computer. The stock 
image data were analyzed using a laboratory image analysis program. Daphnia magna showed 
abnormal behavior, such as a rotational motion, in the presence of OPs. The motion of Daphnia 
magna in the localized area can be used as an index to determine toxicity to pesticides, which is 
recognized by our image analysis system. The present method is much more time-efficient than 
the conventional technique based on Japanese Industrial Standards (JIS). 
 









































































チプレート）に 1 ウェルあたり水道水 2 ml を入
れ、1 個体のミジンコを入れた。 MEP 無添加ま
たは濃度が 3 ppm となるように添加後、オオミ
ジンコの 2 次元方向の運動（移動）を撮影した。
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換した。撮影開始 10 分から 10 分 30 秒まで












3） 2 枚の画像間のミジンコ座標((x, y）、(x’, y’))
の差異から、以下の式で移動距離 l を求めた。 

























3.2.1 毒物存在下でのミジンコの軌跡  
MEP 濃度 0 ppm および 3 ppm における動画
画像処理から得られた、ミジンコの位置変化（撮
影開始後 10 分からの 30 秒間を抽出）を図 3～




















図 3 MEP 0 ppm におけるミジンコの移動軌跡 
   撮影時間：10 分～10 分 30 秒 
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可能になるものと思われる。 図 4 MEP 3 ppm におけるミジンコの移動軌跡 
   撮影時間：10 分～10 分 30 秒 
 
 













る。MEP 3ppm 存在下で、ミジンコは 30 分を
越えると完全に動かなくなる。 
図 5 ごとにミジ
   撮影時間：10 分～10 分 30 秒 





 図 5、図 6に、MEP濃度 0 ppmおよび 3 ppm
において、10 分経過後を起点にして一定時間ご
とにミジンコが移動した距離をそれぞれプロッ




  撮影時間：10 分～10 分 30 秒 
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